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Abstract
This examined how participants compared their body size with that of their same-sex 
peers.  The authors developed a scale to measure specific comparisons of various body parts 
with same-sex peers.  This scale and several scales used previously by authors (Moriyasu et al., 
2011) were administered to female adolescents (N=190 ).  The factor analysis (the maximum 
likelihood estimation with promax rotations) of the specific comparisons scale yielded four 
factors, “the whole face and breasts,” “frame,” “thighs,” and “hands.”  The regression analyses 
(the forward method) indicated that the global comparison of body size with that of their same-
sex peers represented face-part comparison.  The significance of this research was discussed 
from the viewpoint of face phenomenology.












































































































































平均値 標準偏差 相関値（a） 信頼性（b） 正規性検定（c）
社会的比較志向性 2.92 0.44 .301 ～ .566 α=.792 z=1.306, p=.066
対同性同輩比較 2.97 0.61 .393 ～ .775 α=.824 z=1.631, p=.010
bo_comp_a_1 顔全体 3.11 c 0.92 z=3.695, p=.001
bo_comp_a_11 胴体全体
 （頭，首と手足を除いた部分）
2.88 b 1.01 z=3.606, p=.001
bo_comp_a_19 腕全体 2.28 a 1.03 z=3.689, p=.001
bo_comp_b_6 脚全体 3.42 e 0.77 z=4.456, p=.001
bo_comp_b_20 身体全体 3.27 d 0.78 z=3.541, p=.001
［反復測定分散分析］ F（3.27/617.86）=86.06, p=.001
Ⅰ．顔全体・胸 2.16 b 0.69 .490 ～ .730 α=.888  z=.870, p=.436
Ⅱ．骨格 1.94 a 0.74 .474 ～ .666 α=.829 z=1.420, p=.035
Ⅲ．腿 3.04 c 0.89 .636 ～ .813 α=.866 z=2.497, p=.001
Ⅳ．手 2.00 a 0.78 .588 ～ .753 α=.828 z=1.927, p=.001
［反復測定分散分析］ F（2.58/487.14）=160.00, p=.001
N=190




















表 2　身体部位比較尺度に関する因子分析（最尤法 , プロマックス回転 <k=3>）の結果―回転後の負荷量―
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
〔Ⅰ．顔全体・胸〕
bo_comp_a_7 鼻 .778 -.088 .152 -.021
bo_comp_a_8 頬（目の下の出っ張った部分） .738 .053 .030 .014
bo_comp_a_3 額（髪の生え際から眉の間） .658 .035 -.191 -.008
bo_comp_a_5 目 .603 -.083 .178 .040
bo_comp_a_10 あご .598 .187 .003 -.099
bo_comp_a_9 口 .559 .061 .111 .191
bo_comp_a_12 首（頭と胴体の間） .544 .180 -.122 .123
bo_comp_a_4 眉 .541 .077 -.111 .029
bo_comp_a_14 胸 .539 -.055 .103 -.037
bo_comp_a_2 頭部 .502 .019 -.076 .076
bo_comp_a_13 肩 .482 .209 -.020 .053
〔Ⅱ．骨格〕
bo_comp_a_21 前腕（肘から手首の間） -.024 .823 -.062 .139
bo_comp_a_16 背中 .189 .539 .014 -.001
bo_comp_a_17 腰（上半身を屈曲・回転できるところ） .232 .513 .153 -.099
bo_comp_b_10 膝 .067 .421 .103 .000
bo_comp_b_12 すね（膝から足首の間） .088 .408 .116 .025
bo_comp_a_18 尻 .325 .400 .197 -.061
〔Ⅲ．腿〕
bo_comp_b_8 下腿（膝から足首まで） .006 .013 .910 .025
bo_comp_b_7 大腿（足のつけ根から膝まで） -.002 .082 .878 -.035




.059 -.042 .023 .851
bo_comp_b_3 手のひら
 （手を握ると内側になる，手首から指のつけ根までの面）
.021 .071 -.074 .716
bo_comp_b_5 指 -.103 -.056 .317 .675
bo_comp_b_2 手首 .213 .081 -.080 .552
［因子間相関］ Ⅰ **** .614 .327 .472
Ⅱ **** .461 .460
Ⅲ **** .326
N=190
初期固有値 >1.364; 初期説明率 59.18%




（m<1.5: bo_comp_b_17, bo_comp_b_1 bo_
comp_b_19 / m≒1.5: bo_comp_b_11, bo_
































































































































































































































































































































（3） データの統計的解析にあたって，IBM SPSS 
Statistics version 20.0.0 for Windowsを用いた。
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付表 1　 身体部位比較尺度に関する残余項目および
全体部位評定項目
［残余項目］
bo_comp_a_6 耳
bo_comp_a_15 腹部
bo_comp_a_20 上腕（肩から肘の間）
bo_comp_b_1 肘
bo_comp_b_9 足（足首からつま先まで）
bo_comp_b_11 膝の裏のくぼみ
bo_comp_b_14 足首
bo_comp_b_15 くるぶし
 （足首の関節の内外・両側にある突起した骨）
bo_comp_b_16 足の表
 （足首からつま先の間，爪の見える面）
bo_comp_b_17 足の裏
 （立ち上がった時に地面と接する面）
bo_comp_b_18 かかと
 （足の裏の後部，足首の下にあたる部分）
bo_comp_b_19 つま先
 （足の先端部の指がある部分）
［全体部位評定項目］
bo_comp_a_1 顔全体
bo_comp_a_11 胴体全体
 （頭，首と手足を除いた部分）
bo_comp_a_19 腕全体
bo_comp_b_6 脚全体
bo_comp_b_20 身体全体
